





Professional challenges extraction in Kochi Prefecture mental disorders regional migration support 
special measures business
－ Focusing on by cooperating support prosumer and professional－











   In ﬁscal 2011, Kochi Prefecture mental disability community to aid the migration special measures 
business, is the ﬁrst prosumer has been introduced. Therefore, we conducted a focus group interviews 
to target the professionals 6 people who cooperate with the prosumer, and extracted the problems of 
the profession to be cooperating. A result, the profession is in the underlying self-critical tendencies, 
such as <profession of guilty>, was always hugging some anxiety. When the prosumer and cooperation 
assistance, <anticipate anxiety> and <actual anxiety> was decline. However, it is not the prosumer 
leverage since the <future of anxiety> has remained, the completion of the project. Therefore, the issue 
for the future of the profession is the relief of anxiety and self-criticism trend due to super vision. In 
addition, construction of a system of multi-occupations tackle with conﬁdence has been suggested.
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所属 職種 資格 年齢 経験年数 性別
A相談支援センター 地域体制整備コーディ
ネーター
精神保健福祉士 30代 10～20年 女
A相談支援センター 地域移行推進員 保健師 60代 30～40年 女
B相談支援事業所 相談支援専門員 社会福祉士 40代 10～20年 男
C病院 医師 医師 50代 10～20年 男
C病院 病棟看護師 看護師 30代 10～20年 女








6 - 1 　プロシューマー導入前
1　＜専門職のうしろめたさ＞
　専門職がクライエントに対して，日々の業務の
中で [ 表面的な関わり ] や [ 専門職の意図的な情
報提供 ] など，[ 不十分な対応 ] をしているので
はないかという意見があった．さらに，専門職が
自身の対応について [ 反省 ] する事も多く見受け























































































任の所在 ] と [ リスク ] を想定している．また，








































































　専門職は，プロシューマーと [ 信頼関係の形成 ]












を共にする過程で [ 任せても大丈夫 ] と感じるよ































































































[ 新たな価値観への変化 ] や [ 視点の拡がり ]，








































































や “ 誰かにイニシアティブをとってもらいたい ”
















































































り，[ 新たな価値観への変化 ]，[ 視点の拡がり ]，












































































































strategies to integrate peer providers into the 
staﬀ of mental health agencies.Administration 
and Policy in Mental Health and Mental 
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